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Abstract — In this study, we examined the points that are considered to be important for devising 
lessons for students to make trial and error. In mathematics, art, technology, and English, we 
conducted two trial-and-error lessons to examine the results, and conducted an interview survey on 
how teachers devised lessons to make students try-and-error. As a result, when the results were 
examined, it was confirmed that the evaluation of the ability of students in each subject to make 
trial and error was improved. From the interview survey, we extracted the ingenuity of the teachers 
regarding "teaching materials," "points of support," and "class flow" that encourage students to 
take trial and error lessons. There, use teaching materials in a context close to daily life, secure 
sufficient time for trial and error, and "the stage of collecting information in a diffused manner and 
making a prospect for problem solving", "problems by trial and error". It became clear that the 
flow such as "the stage of coming up with a solution method" is set. 
 






























































































































授業実践 1(2019 年 7 月)，授業実践 2(2020 
年 1 月)を実施した。2 度の実践のうち，どちらか
で欠席等によりデータが欠損した生徒を除外した























































図 2 ワークシート 
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 数学科における成果および考察 
 数学科の授業実践 1 および 2 の評価の結果に
ついて表 2に示した。 
授業実践 1の段階(7月)と授業実践 2の段階(1
月)の評価を比較すると，A 評価では 6 人から 17




 授業実践 1，授業実践 2の 2点間におけるA評
価および B，C 評価の人数の推移をもとにマクネ
マー検定を行ったところ，授業実践 1 から授業実

























 美術科では 3 年生の 2 クラス(66 名)を対象とし
た。美術科における内容「鑑賞」として，絵画の鑑
賞に関する授業実践 1(2019年 7月)，および授業





的とした。鑑賞の活動自体は 1 年生，2 年生でも
実践してきているが，作品を視覚的に捉えて生じ
た感情などを表現させたのみであった。これに対




















































































授業実践 1 と授業実践 2の評価を比較すると，
A 評価では 30 人から 55 人へ増加，B 評価では














図 5 絵画の一部になりきる様子 














































































































授業実践 1 と授業実践 2の評価を比較すると，
A評価では 3人から 17人へ増加，B評価では 24
人から 10 人と減少し，C 評価ではどちらも 0 人で
あった。このことから，全体的に A 評価へと推移し
ていることがわかる。授業実践 1，授業実践 2の 2























よび授業実践 2(2019 年 12 月)を行った。授業実

















































表 8 技術科における学習評価の結果 





























授業実践 1 と授業実践 2の評価を比較すると，
A評価では 3人から 23人へ増加，B評価では 25





授業実践 1 から授業実践 2 において有意に偏り

















































































































































































































図 8 開発したカードゲームの実践 
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文部科学省. (2018a). 中学校学習指導要領(平
表 14 英文の表現内容が増加した例 
授業開始当初の英文 授業終盤の英文 
I like chicken and 
china food. 
I play baseball and 
table tennis. 
I watch drama very 
much. 
I like chicken and China 
food.  
I play baseball and table 
tennis. 
I watch dorama very much. 
It’s interesting. 
What studio Ghibli movies 
do you watch? 
I like read books. 
I like comics. 
I like “BORUTO” 
very much. 
I like read books. 
I like comics.  
I like “BORUTO” very 
much. 
BORUTO is Naruto’s son. 
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